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Abstract
This paper will explore the relationship between the migration of Palaung Buddhists and the construction 
of their own practices in Namhsan, northern Shan State, Myanmar.  The Palaung are uplanders of this area, 
while the Shan are rulers of the valleys.  Previous studies concluded that the Palaung simply imitated Shan 
Buddhist practices, citing how the Palaung would typically deliver teachings in the Shan language and use 
texts written in the Shan script.  However, conducting fieldwork in Namhsan, I found that the Palaung have 
recently begun to translate Buddhist texts using the Palaung script and to deliver dharma teachings in the 
Palaung language.  One factor of this phenomenon is that the social contacts between Burmese and Palaung 
people have become more intense, on account of the increasing of migration.  As a result, influence from 
Burmese Buddhism has become stronger.  Yet elite monks try to make their own style of practice and 
create a “Palaung sect.”  These developments demonstrate how the Palaung have exercised their own 
cultural agency and remade the ethnic connectedness in the articulation of Buddhist practices.  Nonethe-
less we must exercise caution in assessing the reality of the “Palaung sect.”  Owing to the great differ-
ences in language among the Palaung sub-groups, the Buddhist texts composed in Samloŋ language are 
difficult to understand for other sub-groups.  Therefore, there is great diversity in the Palaung texts of each 
sub-group.  This means that these sub-groups of Palaung still maintain a micro-regional community by 
remaking and reinforcing connectedness within the groups.
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パラウンとの関係を取り上げる民族の一つは，シャン （B: Shan） として知られる人々である。


































中国国境でルーマーイ （Rumai） と呼ばれるサブ・グループ （クルー khrɯ） の調査を行った際
に，在家の儀礼専門家がパラウン文字で仏典を書き，パラウン語で説法していることに気づく











































［Leach 1960; リーチ 1995 ［1954］］。
































とめており，その中にもパラウン文字の詳細な成立過程が述べられている ［Myonei Longyonyei 




















ドーパヤー王が布教僧を派遣した後，ナムサンに仏教が伝来したと言われている［ex. Thu Za 




ニー（B: Theinni, S: Sεn Wi）北部やモーメイッ（B: Momeik, S: Mǝŋ Mĭt）で仏教が受容されて
いたため，その頃からナムサン周辺のパラウンにも仏教に関する知識は普及していただろうと
推測する［Milne 2004 [1924]: 312］。3）
ではなぜパラウンは山地民でありながらシャンから上座仏教を受容したのであろうか。そ
の理由は，パラウンが伝統的に茶の栽培と販売によって生計をたてており［e.g. Milne 2004 
［1924］; 生駒 2014］，茶の販売によって得られた利益でシャンから米や塩などの生活必需品を
















































































（3）仏典朗誦専門家ター・チャレー （ta că re）/ター・パットリック （ta phăt lĭk）/ 









































































1972年に大学生がパラウン文字を統一した旨の記述が共通してみられる［Paw San 1997; Muhse 








族であるウー・クンサンデーワー（U Hkun Hsan Dei Wa）がシャン・ヨン文字を基にしてパラ
ウン文字を創造したが，それを使用する人はいなかった。1926年には，シャン族のウー・ザー




























ドーフマイン（B: Thakin Ko Daw Hmaing 1875–1964）に，ウー・ヌ首相の紹介で会ったことを
契機とする。クンパンチンは当時，有力な首長の一人で，諸民族の連邦参加を目指して開催さ













































7) トゥザータ師の修士論文は 1952年［Thu Za Ta 2012］，ウー・トゥンワーは 1955年［Htun Wa 2010］，
ムーセー郡タアーン（パラウン）文学および文化委員会は 1958年［Muhse Myone Ta’an (Palaung) Sapei 







と，シャン族の僧侶やシャン州指導部（B: Shanpyi Usi Ahpwe）に言われていたためだと説明
する。





































で，シャン文字の 19文字よりも多くの文節を表記できること［Paw San 1997: 202–218］，第三














































































































































































































































































































































































































































































Htun Wa, U.  2010.  Ta’an (Palaung) Tainyintha Hswenweichet ［タアーン （パラウン） 民族に関する協議］． Yangon: 
Myanma Naingnganlon hsainya Ta’an (Palaung) Sapei hnin Yinkyeihmu Baho Kawmati.
生駒美樹．2014．「茶をめぐる生産者の選択と関係―ミャンマー北東部シャン州ナムサン郡を事例とし
て」『東南アジア研究』52(1): 82–115.







態」『移動と宗教実践―地域社会の動態に関する比較研究』（CIAS Discussion Paper No. 47）小島敬裕
（編），67–80ページ所収．京都：京都大学地域研究統合情報センター．
Kojima, Takahiro; and Badenoch, Nathan.  2013.  From Tea to Temples and Texts: Transformation of the Interfaces 
of Upland-Lowland Interaction on the China-Myanmar Border.  Southeast Asian Studies 2(1): 95–131.
Leach, Edmund R.  1960.  The Frontiers of “Burma.”  Comparative Studies in Society and History 3(1): 49–68.
リーチ， エドモンドR．1995．『高地ビルマの政治体系』関本照夫 （訳）．東京：弘文堂．（原著 Leach, Edmund 
R.  1954.  Political Systems of Highland Burma.  London: G. Bell & Sons Ltd.）
Milne, Leslie.  2004 [1924].  The Home of an Eastern Clan: A Study of the Palaungs of the Shan States.  Bangkok: 
White Lotus.
Min Naing.  1962.  Meido Palaung［母国のパラウン］．Yangon: Pyidaungzu Yinkyeihmu Wungyi Htana.
Muhse Myone Ta’an (Palaung) Sapei hnin Yinkyeihmu Kawmati.  2009.  (37) Hnit pyi Ta’an Sapei nei Ahkan’ana 
hnin (16) Kyeinmyauk Pinnyayei Chunhsuchihmin Pwe［タアーン文学の日 37周年記念式典および第 16回
学力表彰式記録］．Muhse: Muhse Myone Ta’an (Palaung) Sapei hnin Yinkyeihmu Kawmati.
Myonei Longyonyei hnin Okchokhmu Kawmati Namhsan.  1969.  Shanpyi Myaukpaing Kyakme hkayaing Nanhsan 
Myonei Myonei hpitsin Hmattan［シャン州北部チャウッメー県ナムサン郡の大事記］．Nanhsan: Myonei 
Longyonyei hnin Okchokhmu Kawmati.
Paw San.  1997.  Sayagyi U Paw San yi Athtupatti［ウー・ポーサン先生の自伝］．Yangon: Momin Sapei.
Sai Kam Mong.  2001.  Buddhism and the Shans.  Myanmar Historical Research Journal 7: 27–39.
―.  2004.  The History and Development of the Shan Scripts.  Chiang Mai: Silkworm Books.
桑耀華（編）．1999．『徳昂族文化大観』昆明：雲南民族出版社．
スコット，ジェームズC．2013．『ゾミア―脱国家の世界史』佐藤仁（監訳）．東京：みすず書房．（原著
Scott, James C.  2009.  The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia.  New 
Haven and London: Yale University Press.）
Scott, J. G.; and Hardiman, J. P.  1900.  Gazetteer of Upper Burma and the Shan States.  Part I, Vol. 1.  Rangoon: 
Superintendent of Government Printing Stationary.
髙谷紀夫．2008．『ビルマの民族表象―文化人類学の視座から』京都：法藏館．
Thu Hka, Tsau.  2009.  Ta’an Sapei Hkayi hnin Ta’an Sabyu Pokgomyado yi Athtupatti［タアーン文字の旅とタ
アーン文字考案者たちの自伝］．
―.  2011.  Ta’an Sapei Leilathudo yi Nipya Lannyun［タアーン文字を学ぶ人たちへの指導書］．
Thu Za Ta, Ashin.  2012.  Taungbaingnei (Nanhsan) Deitha hma Ta’aang (Palaung) Taingyindado yi Bathayei hnin 
Yinkyeihmu ko Leilachin［ナムサン地域のタアーン（パラウン）族の宗教と文化に関する研究］．マン
ダレー国家仏教大学（Naingngandaw Pariyatti Thadana Tetkatho, Mandalei）修士論文．
王鉄志．2007．『徳昂族経済発展与社会変遷』北京：民族出版社．
（2015年 5月 13日　掲載決定）
